




































The Study of Active Learning on Career Education Subjects
－ Practice and Consideration －
Ayumi SUGIMOTO
Abstract
　This paper reports the active learning practice the author conducted in order to validate the effects of active 
learning in career education subjects. After conducting group work in a career education subject, its results were 
confirmed both in aspects of objective evaluation (e.g., mid-term and final exams) and subjective evaluation (e.g., 
surveys filled out by students). The need to continue to research the generality of these results was identified as an 

































































































































































資質 18.2 3 .8
職務知識 10.4 12.7
一般知識 10.8 9 .6
マナー・接遇 16.5 7 .3




資質 18.2 3 .9
職務知識 16.8 4 .2
一般知識 11.2 6 .9
マナー・接遇 18.6 5 .2
技能 17.7 5 .1










































25.7％ 58.1％ 16.2％ 0％
授業への
興味
23.8％ 66.7％ 9.5％ 0％
配布資料
の理解度
23.5％ 66.7％ 9.5％ 0％
授業への
集中度




















75.7％ 24.3％ 0％ 0％
授業への
興味
58.9％ 41.1％ 0％ 0％
配布資料
の理解度
50.5％ 49.5％ 0％ 0％
授業への
集中度
























































































































































































































































・ Bain著・高橋 靖直　翻訳『 ベストプロフェッサー（高等
教育シリーズ）』玉川大学出版部（2008年）
・ 佐藤望　他『アカデミック・スキルズ（第2版）大学生の
ための知的技法入門』慶應義塾大学出版会（2012年）
・ 新井和広　他『グループ学習入門: 学びあう場づくりの技
法』慶應義塾大学出版会（2013年）
・ スー・F．ヤング　他『「主体的学び」につなげる評価と
学習方法―カナダで実践されるICEモデル』東信堂（2013
年）
・ ダネル・スティーブンス　他『大学教員のためのルーブ
リック評価入門（高等教育シリーズ）』玉川大学出版部（2014
年）
・ 小林昭文　他『現場ですぐに使える　アクティブラーニ
ング実践』産業能率大学出版部（2015年）
